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Drip Infusion Cholecysto-Cholangiography 
with Iodoxamate (BC-17) (II) 
Especially, Compared with Iodipamide一一
HIROSHI TAN I MURA, MASAFUMI TAKENAKA, 
MoTorcHr SETOYAMA, and Tosmo KAMATA. 
Second Department, of Surgery, Kyoto University School of Medicine, 
(Director : Prof. Dr. Y 0R1 NORI Hr KASA) 
Drip infusion cholecysto-cholangiography (DIC) with 40. 3% lodoxamate (BC-17) 20ml 
diluted by 5% fructose solution 200ml was performed in 182 cases at our clinic. The 
adverse efects and the radiographic visualization of biliary tract of this contrast medium 
were compared with those of 30% Iodipamide (Biligrafin) 40 ml diluted by same solution 
200ml. 
1) For 3 years, DIC with lodoxamate was choiced as a routine method of cholecysto・
graphy in 80% of cases suspected biliary tract diseases, especially al of 18 postcholecystec・
tomized cases was received without any trouble. 
2) Although soft stool or diarrhea as side effects was observed in 35. 2% of 108 cases, 
no one showed severe general reactions induced by lodoxamate. On the other hand, vomi-
ting and hypotension were observed in 50% of cases by lodipamide. Even a few cases with 
hypersensitivity to Iodipamide, could receive cholangiography with lodoxamate after intramus-
cular injection of an antihistamine drug, such as diphenhydramine. 
3) In 32 cases received cholangiography with both lodipamide and lodoxamate, the 
quality of radiocontrast density was compared between two contrast media. 24 cases (75% 
of 32 cases) had sufficient cholangiogram with lodoxamate although they had non-visuable or 
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insufficient cholangiogram or the infusion was stopped due to some adverse effects. 
In 22 cases from Japanese literatures who had suffered from biliary tract disease and 
received DIC with both Iodoxamate and Iodipamide, 9 cases (40% of them) showed much 
clearer cholangiogram. 
4) Radiographic opacifibility in cases with abnormal liv巴rfunction tests was limited 
until 200 units at level of s-GOT in Iodoxamate in spite of 100 units in Iodipamide. 
5) In conclusion, Iodoxamate showed lower side effects and better radiographic opaci-
fication than Iodipamide, and DIC with Iodoxamate may be used with a high degree of 





































使 用 溶液 量
lodoxamate lodipamide 























40. 3% lodoxamateの 20ml（ヨー ド 3.67g含有）










年 I PTC その他
4 J 0 I 10 
4 I 1 I 23 
2例（24%)i 3例c3 %1 I 91例
計メミロ経口胆嚢造影法(B1lo~tm) 
点滴胆嚢胆管造影
( Iodoxama te) 






























































































































































































































































































































































































































表4 入院例における Iodoxamateによる DICに際して観察された副作用
I 既報（日例）1) I 本報 G

























32!7~ 58例 （53.7%) 
38!7~ (35. 2%) 
9例（ 8. 3%) 
9例 C8.3~ ＜＞ ） 
3例（ 2. 7%) 
3{1il ( 2. 7°0) 
4例（ 3. 7%) 
2例（ 1.8°も）
2例（ 1. 8°0) 
































































































































































Iodoxamate による点滴静注胆嚢胆管造影法 （I) 319 
表6 同一症例に対する lodipamideとlodoxamateによる
点滴胆道造影施行例 (1973.10-1976. 12) 
No・｜ 症 f?U ｜年令 性 ｜経口胆嚢造影！Iodipami吋滴胆道造影IIo白xamate点滴胆道造影
1 野 O 姦 O 43 F 
キ＊ I 
2 中 O 又 O 63 M 
3 緩 O 重 O 47 M ＋ 
4 大 O 正 O 34 M 
5 高 O シO子 50 F 
6 中 0 吉 O 44 F 
7 勝 0 真。 35 M 
8 岡 O 保 O 45 M 
9 国 O 陵 O 35 F 
10 畠 O 春O枝 49 F 
11 清 O 登O子 42 F 
12 安 O 新 O* 61 M ＋十
13 藤 0 様。 46 M 
14 機 O マ O 47 F 
15 篠 O 日O造 39 M 
16 滝 O 道 O 51 F 
17 回 O 敏 O 68 
18 浜 O 寿 O 56 F ＋ 
19 堀 O 真。 28 F 
20 松 O 富O子 56 F -ti十
21 吉 O 好 O 62 M 
22 坂 O 栄 O 35 F 
23 西 O マOエ 64 F 
24 山 0 正 0 36 F 
25 関 O 喜O子 48 F 
26 宮 O 雅 0 29 M 
27 矢 0 正 46 M 
28 ~ 岡 O 利O郎 61 M 
29 i田 0 千O子 58 F 
30 西 O 良O郎 69 M 
31 鈴 O 八 O 75 M 































































5に示すごとく， GOTにて 200unit, Alkali-phos-
phatase 250 Somogi unitであることが判明した．
考按
























されず腎の万l乙排出されること になる ので， 1973年
(a) (b) 
図1 症例25（表6）の lodipamide(a）と lodoxamate(b）による点滴胆嚢胆管造影像
（点滴終了60分後，』E褒管結石＊頓）
Iodoxamate による点滴静注けH’よ担管造影法（][ ) 321 
(a) (b) 
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(a) (b) 
図3 症例32（表6）の Iodipamide(a）と Iodoxamate(b）による点滴胆’'!Ji.胆管造影像
（点滴終了30分後，胆~管結石1荻頓）
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図4 Iodoxamateによる DIC前後のGOT 図5 Iodoxamate によるDIC前後のアルカリ・
フォスファタ｛ゼ









































































表7 同一症例に対する Iodipamideど Iodoxamateによる胆道造影の比較
症例数
胆石症（自験例） I 32例
胆石症（本邦集計） ） 22 















9 (40. 9%) 













黄痘指数30，総ビリルピン値3mg/dl,GOT 100 unit 
が常識的な限界とされているが， Iodoxamate62例1山
の GOT,Alkali-Phosphataseの造影限界はそれぞれ





静注法 （40.3%, 20mlを5%果糖液 200mlIC稀釈）
により投与し， その副作用と造影効果について lodi-
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て40.3% Iodoxamate 20mlを30分間で 50kgの十
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